




















 2 Anonym, “Propos sur l’Affiche”, Art et Décoration III, 1898, p. 118.








































 5 ミュシャのグラフィック作品のヴァリアントや基本データに関しては、Jack Rennert et Alain Weill, 




































 6 Georges Prescott, “Un concour d’affiches”, La Plume, 1er mars 1896, p. 163．
 7 Roger Marx, “Préface” a l’exposition Jules Chéret: pastels, Lithographies, dessins, affiches illustrées, Galeries du 
Théâtre d’Application, Paris, décembre 1889 – janvier 1890, in: Roger Marx, L’Art social, 1913, pp. 159–160.


































cat., Eugène Gtasset: L’Art et l’ornement, Musée Cantonal des beaux-arts, Lauzanne, 2011, pp. 67–73. 
 9 《ジスモンダ》の背景のモザイクの他、1896年の《黄道十二宮》（RW19）の装身具も「ビザンティン」と形
容され（Cerfberr, op. cit., p. 67）、ミュシャ自身も1897年には《ビザンティンの頭部》2点（RW40）を制作
する。しかし、それらの装飾モティーフの源泉が本当にビザンティンのものであると確認されたことはな
く、むしろ当時「ビザンティン」を喚起するものだったと思われる。






































12 Rennert et Weill, op. cit., p. 86.


































14 ゴーガンのこの作品に関しては以下の文献を参照。Exh.cat., Gauguin, Paris, Galeries nationales du Grand 
Palais, 1989, pp. 167–169; Exh. cat., Gauguin’s Nirvana, Painters at Le Pouldu 1889–90, Hartford, Wadsworth 
Atheneum Museum of Art, 2001, p. 34.
15 Dario Gamboni, The Brush and the Pen: Odilon Redon and Literature, transrated by Mary Whittall, Chicago and 
London, University of Chicago Press, 2011, p. 117〔邦訳：ダリオ・ガンボーニ『「画家」の誕生―ルドンと
文学』廣田治子訳、藤原書店、2012年159頁〕．
16 Exh. cat., French Symbolist Painters, London, Heyward Gallery / Liverpool, Walker Art Gallery, 1972, p. 22.
17 ゴールドウォーターは、クノップフの作品をアンソールの《ロシア音楽》と比較しながら、その画面を目に



































18 Rennert et Weill, op. cit., p. 136.
19 Ibid.







































22 Rennert et Weill, op. cit., p. 224.
23 これは伝統的な寓意画におけるgénieと呼ばれる青年像を想起させる。génieはしばしば精霊と訳されるが、
特定の意味を持たず、持ち物や動作で寓意を補助する役割を果たす。





































26 Rennert et Weill, op. cit., p. 306
27 ホーキンスのこの作品に関しては、以下の文献を参照。Exh. cat., Le Symbolisme et la femme, op. cit., p. 77; 
Exh. cat., Louis Welden Hawkins 1849–1900, Amsterdam, Van Gogh Museum,1993, pp.46–49.
28 画中の円の意味については詳しい分析はないがしばしば指摘されている。典型的なのは《スラヴィア》
（RW93）で、スラヴの擬人像が手に持つ円環がスラヴ民族の統合を表すというものである。Rennert et 
Weill, op. cit., p. 322.































in Exh. cat., Art Nouveau and Alphonse Mucha, Londons, Victoria and Albert Museum, 1963, 18–21; Victor 
Arwas, “Le Style Mucha and Symbolism”, in: Exh . cat., The Spirit of Art Nouveau: Alphanse Mucha, Alexandria, 
Virginia, Art Services International, 1998, pp. 62–67.
30 クノップフのこの作品については以下の文献を参照。Exh, cat., Fernand Khnopff (1858–1921), Royal 
Museum of Fine Art of Belgium, Brussel / Museum der Moderne, Salzburg, Rupertinum / McMullen Museum 







































201–209頁［この論文はもともとLenka Bydzovská and Karel Srp (ed.), Alfons Mucha Slavanskà epopj, Galerie 
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KITAZAKI Chikashi  
Alphonse Mucha’s posters were frequently criticized for lacking information about the items being 
advertised. Many of his posters show one or two women wearing a drapery with a timeless design and eclectic 
accessories in which neither country nor period could be identified. The belief is that the character of his poster 
presents the difference in the rhetoric of information transmission rather than his indifference to advertisement. 
Many posters at the fin-de-siècle show how excellent, amusing, or good an item is. This approach at that 
time needed a narrative setting, for example, people drinking, eating or enjoying themselves in a room, a café, or 
a music hall, and as such, a narrative setting was depicted in posters.
Meanwhile, Mucha painted women as allegorical personifications and arranged the women in a frame 
that was part of the poster with other items, such as floating flowers, a building or another person. These images 
represent a history, method of production, or specific properties of the item, but the images do not share space 
with the women in the foreground.
Posters in a narrative setting use syntagmatic description about the items as the rhetoric of information 
transmission by describing a realistic scene. Mucha, in contrast, suggests a relationship between the item and the 
images, like the symbolic paintings of the same period. This is the paradigmatic description.
